











































































  TIMON  Nay, an you begin to rail on society once, I am 
 sworn not to give regard to you.  
 Farewell, and come with better music. 
   APEMANTUS 
       Thou wilt not hear me now, thou shalt not then. 
       I’ll lock thy heaven from thee. 
       O, that men’s ears should be 



























































































































                             My free drift 
Halts not particularly, but moves itself 
In a wide sea of wax; no levelled malice 
Infects one comma in the course I hold, 
But flies an eagle flight, bold and forth on, 









   ’Tis common: 
   A thousand moral paintings I can show 
   That shall demonstrate these quick blows of Fortune’s 


























               Live loathed and long, 
    Most smiling, smooth, detested parasites, 
    Courteous destroyers, affable wolves, meek bears –  
    You fools of fortune, trencher-friends, time’s flies, 
    Cap-and-knee slaves, vapours and minute-jacks! 
    Of man and beast the infinite malady 











   
  APEMANTUS  What things in the world canst thou nearest 
       compare to thy flatterers? 
   TIMON  Women nearest; but men – men are the things  






結果として、アテネは「けだものの森 (a forest of beasts)」(4.3.345)となり、「安全策は離
れていることであり、防御策はそこにいないことだけ (all thy safety were remotion and thy 
























ーズは、「くれる金は受けとるが、いまの忠告すべてを受け取りはせぬぞ (I’ll take the gold 














イモンが追従者を嫌うようになっているため、「前よりあんたが好きになった (I love thee 
better now than e’er I did)」(4.3.232) と言う。だが、以前とは違い自分に好意的な言葉より
批判的な言葉を求めるタイモンからすれば、これはかえって追従と受け止められるのであ
る。そして、これまで通りアペマンタスの忠告をタイモンが受け入れることもない。トム・
マクフォールはタイモンとアペマンタスの関係を「反・友情」(anti-friendship, or negative 
friendship)であると指摘し、アペマンタスが「そんなにみじめなら、お前は死を望むべきだ
な (Thou shouldst desire to die, being miserable)」(4.3.247)と言うのをタイモンが聞き入れ、
－30－ 
最後には死を選ぶと論じている (MacFaul 148)。しかし、これは直後にタイモンが「俺以上


































お前を愛そう (I love thee / Because thou art a woman and disclaim’st / Finty mankind)」
(4.3.477-78)と言う。これに対し、フレーヴィアスは「私をお認めください、ご主人さま、
そして、私の悲しみをお汲み取りになり、この貧しい財産が続く限り私を執事としてお雇
いください (I beg of you to know me, good my lord, / T’accept my grief and whilst poor wealth 



































罪を赦し、いまは海神大ネプチューンを永久に泣かしめる (yet rich conceit / Taught thee to 





























(4) ハドフィールドは追従者についてニッコロ・マキャヴェリの The Prince (1532)で取り上げら
れているような問題が『アテネのタイモン』で反映されているとしている (Hadfield 214)。追
従者の問題を扱ったルネサンス期の資料としては、主にデジデリウス・エラスムスの Education 
of a Christian Prince (1516), バルダッサーレ・カスティリオーネの The Book of Courtier (1528)、
サー・トマス・エリオットの The Book named the Governor (1531)などがある。 
(5) ジャックソンはそれまで人間の営みとしては不可能であり、タイモンが神との間で唯一求
めようとしていた贈与という行為が、ここでフレーヴィアスがタイモンと同じ不可能性を求め
ることで、初めて神秘的に不可能性を可能なものに変換させていると主張する (Jackson 64)。 
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